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ABSTRACT 
Telepathology is defined as the practice of pathology at a distance by visualizing an image 
on a video monitor rather than viewing a specimen directly through a microscope. In our 
Department， a telepathology system was established early in July 1993， for the diagnosis of 
intraoperative frozen specimens and transplantation pathology. The stil video images of 
frozen or paraffin sections were transmitted via a two-way telephone by use of a digitized 
telephone network， ISDN. The quality of the transmitted images was sufficient for the diag-
nosis， especially at higher magnification. Diagnostic accuracy was 97. 5% in a total of 600 
intraoperative frozen diagnoses， which were made unti1 March 2001. We also confirmed 
validity of telepathology for the transplantation pathology. Now， the use of telepathology 
continues to expand in a variety of pathological fields， and the value of this technology has 
been confirmed in some institutions from their experience over a ten-year period. On the 
other hand， there is stil much debate about image resolution， the number of colors needed， 
cost-effectiveness， as well as legal aspects such as the responsibi1ity of misdiagnosis. This 
artic1e described and discussed the present status and perspective of the telepathology. 
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テレパソロジー 29 (13%) 



































































いるが， Armed Forces Institute of Patho1ogy 
(AFIP) ， Veteran Affairs Medica1 Center 






























































NTSC: National Television System (アメリカテレビシステム委員会)
HDTV: High Definition Television (高品位テレビ)
















































































































































































































































































































手誕百時間 101. 2:t45. 4分 109.3ごと77.2分
出血量 79.3土84.8m1 93. 3:t 136. 6m1 




年齢/性 (日) 画像数 テレパソロジー
直接検鏡
2 男 6 8 急性抱絶反応，中等度 急性拍車色反応，中等度
6 男 89 7 1I=I絶反応、なし 軽度脂肪変性
14 男 189 9 慢性把絶反応 慢性拒絶反応，中等度
8 女 10 8 急性拒絶反応， 急性招絶反応，中等度
14 男 31 6 急性拒絶反応、，軽度 急性拒絶反応，中等度
15 男 260 7 指示色皮応、なし ウイルス性肝炎再発(疑)
1 男 6 10 急性拒絶反応，中等度 急性拒絶反応，中等度
38 女ネ 。4 潅流傷害， 1珪度 潅流障害， 1珪度
38 女* 13 6 拒絶反応なし 胆汁うっ滞，細胆管炎(疑)
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要としない， 2)電磁波などの影響を受けない， 3) 
大容量(電話回線の約300倍. 現在，全国に光フ
ァイパー
を敷設中である.
ラストワンマイルプロプレム:
アメリカでは1マイル匹l方に l本光ファイパー
を引こうとしており，各家庭までの最後の1マイ
ルをどうするかが議論されている.我が国でも同
様の意味で用いられている.
